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Directory of the Philippines (NCDP）』がバチカンに認可され，1987年の『家
族カテキズム Family Catechism』，1997年にはカトリック教会では世界初の
「ナショナル・カテキズム」である『フィリピン人カトリックのためのカテキズ
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Manila Times, March 28, 2001インターネット版など。
[Abstract in English]
Contemporary “Christian Philippine” Catholic Church, Its Social
Views and Involvement: In Relation to Its Ecclesiology
S. Miyawaki
This paper deals with the social views and involvement of contemporary Philippine
Catholic church as a “Public Religion”. And special notice is taken about what the past
researches tend to neglect, that is, relation of social views and involvement to its
ecclesiology, as a majority and hierarchical religious institution having faced an impact
from outside, the drastic change of universal church since the Second Vatican Council.
General Catholic Views on Society and Ecclesiology has been directed from the
combination of charitable social action and closed church, through radical openness by
Second Vatican Council and resulting confusion, into moderation, with some
coordination with some ideas from the leftist wings (e.g. Liberation Theology), and the
resulting products of documents of various doctrinal inclinations are sources of
authority of different groups within the institution, thus causing the incorporation of
diversity as well as the potential cause of fundamental identity crises.
Philippine Catholic Church became dominant religion through the position as
national religion under Spanish colonial rule, and having adapted to American
“democratic” reign in the former half of the 20th century. And the institutional church
has had strong social and political influence as the “representative” of majority
religion. Thus, in the pride of holding the basic source of national identity, church had
been historically very self-conserving and authoritarian in nature, and then under the
outer pressure of Vatican II's vision of “renewal” and growing social instability
afterwards, there occurred serious cleavage between the conservative moderates and
radicals. But gradually going against Marcos dictatorship, and having the common
ground of the view of virtual identification of church with society, the two sides began
to cooperate. On the other side, feeling scared of secularization and new native
religious resurgence, church began to stress on the catechetical reform and community
building harmonious to the Liberationist vision, yet because of the bureaucratic
hindrance it has not yet been so speedy nor effective.
The church became confident of its central role in the reconstruction of Philippine
society after active involvement in the democratization process in 1986, but its
structural and innate weakness became obvious immediately. Church, being obsessed
with such dreamlike vision and trying to realize it in the name of “the church of the
poor = the community of disciples”, soon faced the limitation, which is indicated in the
contradiction found in the discourses of her leaders, especially the endeavor of
pressuring politics through the involvement in social affairs, and lamenting the “lack of
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maturity” on the side of the people instead of serious reflection on church's historical
deficiency. The church lacks in the human resources or the influence for mobilization
much enough to claim its leading position for society; or rather, it has half-independent
and very active segments inside it, having difficulty in manipulating the direction for
future.
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〔日本語要約〕
「キリスト教国フィリピン」の現代カトリック教会の
社会観・社会関与
─その教会観との関わり─
宮　脇　聡　史
当論文は，「公共宗教」としての現代フィリピン・カトリック教会における社
会観と社会関与のあり方を分析している。その際，既存研究が軽視しがちであ
った側面，多数派宗教かつヒエラルキ－的な教会として，また第2バチカン公会
議以降の変革に対応することになった教会として，その社会観と社会関与が教
会観の変化と密接に関わる点に特に着目して分析している。
カトリック教会一般の教会観と社会観は，まず自己完結的な教会観と慈善的
な社会観の組み合わせから，第２バチカン公会議における開放・対話志向に伴
う様々な教会・社会実践による混乱を経，やがて「解放の神学」など左派の教
会論の一部摂取を伴った穏健化を志向するようになったが，こうした過程で生
み出された多様な公文書類は，教会内の多様な主張の権威の源泉となり，多様
性の包括の機会と共に，アイデンティティ上の火種を抱えることとなった。
フィリピン・カトリック教会は300余年に渡るスペインによる植民地支配下
の国教として支配的宗教となり，20世紀前半のアメリカ「民主主義」支配にも
適応し，その制度的教会は，現在に至るまでフィリピンの宗教的多数派を「代
表」する存在として強い影響力を持つ。そのような背景からもともと教会はフ
ィリピンのアイデンティティを握る正統的存在としての自負から既得権益保守
的かつ権威主義的であり，第２バチカン公会議以降の「刷新」という外圧の元，
1960年代後半以降の不安定化する社会の中で，変動に慎重な保守派と変動の流
れの中に身を投じた革新派の間に深刻な亀裂が生じた。しかし，マルコスによ
る権威主義的な政治社会支配のもと，また教会と社会を微妙に同一視する志向
という共通の土台を元に，両者は政府批判のもと接近していった。他方で世俗
化や諸宗教運動など教会が捕捉出来ない動きに対する危機感から，教会は教理
教育を中軸とした教会改革に着手し，これも「解放の神学」の共同体形成の流
れと響きあうことになったが，官僚的な信仰の遅さと方法の生硬さなどから十
分な成果をあげられていない。
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1986年の民主化革命に積極的に関与した教会はフィリピン社会再建の中心的
担い手としての自信を深めたが，すぐに足元の脆弱さを明らかにした。その時
の幸せな夢を形にするべく，社会刷新の核としての教会のビジョン「貧しい者
の教会＝弟子の共同体」を掲げた。しかしその限界は，教会指導者層の言説に
見られる諸矛盾，特に社会問題を根拠に民主政治の決定過程に圧力をかけよう
としたり，教会自身の非を認めるよりも問題をフィリピン人の未熟に一方的に
帰していく論理などにはっきり見て取れる。フィリピンを先導するはずの教会
には人員や資源や動員などの客観的レベルでの裏づけを欠き，逆に内部にその
指導から半ば自立した積極的な信徒グループを抱えこみ，彼らを懐柔しつつそ
のダイナミズムを保持している現状である。
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